














　第 1フォリオの『マクベス』テクストには第 3幕第 5場 35行および第 4幕第 1場 43行の
ト書きに断片的な謎の小唄が存在する。第 1フォリオはその歌詞について出だしのリフレイ
ンだけを示し、それ以外の部分は「などなど（etc）」で省略している。
　Hecate　　O, well done. I commend your pains,
　　　　　 And everyone shall share i’th’gains.
　　　　　 And now about the cauldron sing,
　　　　　 Like elves and fairies in a ring,
　　　　　 Enchanting all that you put in.










‘Black spirits’だけが記載され、残りの部分はすべて割愛されている 2）。第 3幕第 5場も同様













るものの（Vickers & Dahl 14─15）、今日では第 1フォリオの『マクベス』テクストはシェイ
クスピアの引退後もしくは死去後のある段階で、ミドルトンが創作した新たな登場人物と小
























It fortuned as Makbeth and Banquho iounied towards Fores, where the king then laie, they went 
sporting by the waie togither without other compaie, saue onelie themselues, passing thorough the 
woods and fields, when suddenlie in the middest a laund, they met them three women in strange 
and wild apparel, resembling creatures of elder world, whome when they attetiuelie beheld, 
wondering much at the sight, the first of them spake and said; “All haile Makbeth, thane of 
Glammis”（for he had latelie entered into that dignitie and office by the death of his father Sinell.）
The second of them said; “Haile Makbeth thane of Cawder.” But the third said; “All haile Makbeth 
that hereafter shalt be king of Scotland.”








第 4幕第 1場でも同様であり、「3人の魔女」は魔女たちの「主人（masters）」である 3人の
「霊」を召喚してマクベスに対し助言と予言を語るが（4.1.70─93）、その予言の内容も『ホリ
ンシェッド年代記』における「ある魔術師（cereine wizards）」と「ある魔女（a certeine 





























　1 Witch　　Thrice the brinded cat hath mewed.
　2 Witch　 Thrice, and once the hedge-pig whined.
　3 Witch　 Harpier cries, ‘ ’Tis time, ’tis time.’
　1 Witch　 Round about the cauldron go;
　　　　　 In the poisoned entrails throw.
　　　　　 Toad, that under cold stone
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　　　　　 Days and nights has thirty-one.
　　　　　 Sweltered venom sleeping got
　　　　　 Boil thou first i’th’charmed pot.
　All　　　 Double, double, toil and trouble.















　レジナルド・スコットは『魔術の暴露（The Discoverie of Witchcraft）』の第 2巻第 9節にお
いて「魔女裁判官によって魔女の仕業とされる 15の犯罪（The fifteen crimes laid to the charge 
of witches, by witchmongers）」（Scot 18）を列挙しているが、その 10番目に挙げられているの
が洗礼前の赤子の誘拐とその肉体の猟奇的なレシピーである─「魔女たちは洗礼前の赤子を
殺害した後、その肉が持ち運びできるように煮込む（They boil infants（after they have 
murthered them unbaptized）untill their flesh be made portable）」。魔女が「洗礼前の赤子を邪悪
教会に捧げる（offer babies not yet reborn to the Evil One）」行為は典型的な魔女的行為として
早くもMalleus Malef icarumにおいて明言されており（Malleus Malef icarum, Vol. II, 72）、『マク
ベス』の魔女たちが大釜で煮込む材料にも「娼婦が溝に産み落とし絞殺した赤子の指




（Scale of dragon）」「魔 女 の ミ イ ラ（Witch’s mummy）」や「ユ ダ ヤ 人 の 肝（Liver of 
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によって売られ、「ドラゴンのミルク（dragons milke）」とか「狂犬（the mad dog）」、「親爺
殺し（father whoresonne）」など今日の精力剤商品名とよく似た名称がつけられていた。「3











挿入された謎のヘカテ小唄 ‘Black spirits, etc’には売春産業と精力食、催淫剤のイメージが断
片的に盛り込まれていた。
　　　　　　　　［Enter Stadlin and the four other Witches.］
　Hecate　 Give me marmaritin；some bear-breech. When!
　Firestone　　 Here’s bear-breech and lizard’s brain, forsooth.
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　Hecate　　 Into the vessel；
　　　　　　 And fetch three ounces of the red-haired girl
　　　　　　 I killed last midnight.
　Firestone　　　　　　　　　　　　Whereabouts, sweet mother?
　Hecate　　 Hip；hip or flank. Where is the acopus?
　Firestone　 You shall have acopus, forsooth.
　Hecate　　 Stir, stir about, while I begin the charm.
　　　　　　 A Charm Song, about a Vessel
　　　　　　 Black spirits and white；red spirits and grey,
　　　　　　 Mingle, mingle, mingle, and you that mingle may.
　　　　　　 Titty, Tiffin,
　　　　　　 Keep it stiff in；
　　　　　　 Firedrake, Puckey,
　　　　　　 Make it lucky；
　　　　　　 Liard, Robin,
　　　　　　 You must bob in.
　　　　　　 Round, around, around, about, about!
　　　　　　 All ill come running in, all good keep out!
　First Witch　　 Here’s the blood of a bat.
　Hecate　　　　 Put in that, O put in that!
　Second Witch　 Here’s libbard’s bane.
　Hecate　　　　 Put in a grain!
　First Witch　　 The juice of toad, the oil of adder.
　Second Witch　 Those will make the younker madder.
　Hecate　　　　 Put in - there’s all；and rid the stench.
　Firestone　　　 Nay, here’s three ounces of the red-haired wench.







































（Williams 47, 207, 290, 291）。ヘカテが殺害した「赤毛女」の赤い髪はエドワード・エッシェ











暴露』に由来する「霊を呼び出すことのできる（whereby spirits might be raised）」魔法の薬草
















The receipt is as followeth. The fat of young children, and seethe it with water in a brazen vessel, 
reserving the thickest of that which remaineth boiled in the bottome, which they laie up and keepe, 





















　One Hag　 What our Dame bids us do
　　　　　　 We are ready for.
　Dame　　　　　　　　　　　Then fall to.
　　　　　　 But first relate me what you have sought,
　　　　　　 Where you have been, and what you have brought.
　First Hag　　 I have been all day looking after
　　　　　　　 A raven, feeding upon a quarter;
　　　　　　　 And soon as she turned her beak to the south
　　　　　　　 I snatched this morsel out of her mouth.
　Second Hag　　I have been gathering wolves’ hairs
　　　　　　　 The mad dogs’ foam and the adders’ ears;
　　　　　　　 The spurging of a dead man’s eyes,
　　　　　　　 And all since the evening star did rise.
　　　　　（Third Hag, Fourth Hag, Fifth Hag…）
　Sixth Hag　　 I had a dagger: what did I with that?
　　　　　　　 Killed an infant, to have his fat.
　　　　　　　 A piper it got at a church-ale,






























　One Hag　　Sisters, stay, we want our Dame;
　　　　　　 Call upon her by her name,
　　　　　　 And the charm we use to say,














ればこの台詞の前後で「舞台奥（Within）」から ‘Come away, come away’の小唄が流れてくる。
　　　　　　　　Music, and a song
　Hecate　　Hark, I am called: my little sprit, see,
　　　　　 Sits in a foggy cloud, and stays for me.　［Exit.］





















（quintessentially theatrical devices）」（Orgel 162）が『マクベス』の舞台に登場するようになっ
たのである。
　ヘカテ小唄の ‘Come away, come away’は、アーデン版など今日の私たちが利用する編集版
テクストからは想像できないような娯楽的要素に満ち溢れている。「私の小さな霊」は「猫
語でみごとなソプラノ」を披露してくれ、テクストに従えばヘカテは飛行軟膏を塗って宙乗
りを行うことになる。第 1フォリオで冒頭の 1行だけが示されている ‘Come away, come away’
の歌詞は以下の通りである。
　　　　　　　　　　　　　Song.
　In the air　 Come away, come away,
　　　　　　 Hecate, Hecate, come away!
　Hecate　　 I come, I come, I come, I come,
　　　　　　 With all the speed I may,





　　　　　　 And Hoppo too and Hellwain too；
　　　　　　 We lack but you, we lack but you；
　　　　　　 Come away, make up the count.
　Hecate　　 I will but ‘noint, and then I mount.
　　　　　［Hecate anoints herself.］
　Above　　 There’s one comes down to fetch his dues；
　　　　　　 A kiss, a coll, a sip of blood；
　　　　　　A spirit like a Cat descends.
　　　　　　 And why thou stay’st so long
　　　　　　 I muse, I muse.
　　　　　　 Since the air’s so sweet and good.
　Hecate　　 O, art thou come?
　　　　　　 What news, what news?
　［Spirit.］　 All goes still to our delight,
　　　　　　 Either come or else
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　Hecate　　 Now I am furnished for the flight.
　　　　　［Malkin sings.］
　Firestone　 ［Aside］Hark, hark? The cat sings a brave treble in her own language!









































Frier Bartholomaeus saith, that the witches themselves, before they annoint themselves, do heare in 
the night time a great noise of minstrels, which flie over them, with the ladie of the fairies, and then 


























　1623年　　　　 F1の『マクベス』テクストに “Come away, come away, etc”など謎のト書き
が出現する。
鳴り物入りサバト参加と大釜煮込みをトピックとする『マクベス』のヘカテ小唄 2曲はレジ
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Vaudevillian Hecate and the Weird Sisters: 
The Making of “Witches” in early 17th century English Drama.
NAKANO Haruo
　The First Folio text of Macbeth（1623）has two mysterious stage directions in which only the cues to 
the songs Hecate and other witches sing are shown and the remaining lines are cut. More mysteriously, 
these “Hecate songs” are originally Thomas Middleton’s from his play The Witch（the late1610s）, not 
Shakespeare’s.
　This paper aims to point out that the current Macbeth text reflects two kinds of representations of 
witches. The First Folio text of Macbeth is a theatrical revision made by Middleton to incorporate the 
spectacular, as in a Takarazuka show, vaudevillian witches and grotesque “Hecate songs”. Those theatrical 
witches by Middleton are mainly derived from non-literary sources, such as the business of popular 
entertainment.
　Shakespeare, on the other hand, dramatized a political type of “witches” introduced by Shakespeare’s 
patron James I through the revision of “Act against Conjuration and Witchcraft”（1 Jac.I. c.12）in 1604. 
The witches are Shakespeare’s “Weird Sisters”, the three witches in the original version of Macbeth derived 
from historical source Raphael Holinshed’s The History of Scotland and King James’s Daemonologie（1597）.
　Key Words:  English Renaissance Drama, Theatrical Representation of Witches, William Shakespeare, 
17th Century English Entertainment Culture, Thomas Middleton
